





A Look at the Factors that Determine Career Continuation Among Female Nurses 












　　The goal of this paper is to suggest strategies for preventing nurses from leaving their 
jobs. It clarifies the different factors that determine organizational commitment at different 
career stages (early career, mid-career, and late career) while outlining the relationship be-
tween organizational commitment and nurses’ intent to continue working. A survey of 801 
female nurses was conducted to determine (1) what effects self-efficacy, achievement mo-
tivation, career resilience, and career perspective factors have on organizational commit-
ment and (2) what effect organizational commitment has on nurses’ intent to continue their 
careers. The data is then subjected to a multigroup analysis to look at different career stag-
es. The analysis identifies a trend of weakening organizational commitment in general, and 
reveals that the factors shaping organizational commitment among mid-career nurses are 
different than those in other stages. These results suggest that stronger efforts to prevent 


























供給見通しは 2011年の 137.9万人から 2015年には 148.5万人に増加することが見込ま




































































































































































































全　体 初期キャリア 中期キャリア 後期キャリア
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD
n 801 469 197 135
平均年齢 33.23歳 9.18 27.02歳 4.52 37.80歳 3.81 48.10歳 4.68

















平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
職業継続意思 2.51 1.05 2.2 0.96 2.83 0.95 3.12 0.09 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊



















平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
情動的
コミットメント 19.84 5.75 18.48 5.59 20.94 5.09 22.96 5.67 ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊
継続的
コミットメント   15.7 4.47 14.87 4.02 16.26 4.59 17.73 5.01 ＊＊ ＊＊＊ ＊＊
規範的
コミットメント 18.84 5.16 18.13 5.14 19.02 5.14 21.05 4.62 ＊＊＊ ＊＊








































平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
自己効力感 22.13 3.28 22.9 3.14 21.05 3.08 21.02 3.28 ＊＊＊ ＊＊＊















平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
達成動機 65.67 10.84 65.51 10.76 66.08 11.14 65.62 10.73

























平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
キャリア
レジリエンス 19.34 3.55 18.74 3.7 20.33 2.92 19.96 3.47 ＊＊＊ ＊＊













平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 SD 初期×中期 初期×後期 中期×後期
キャリアパー
スペクティブ 14.32 4.91 13.75 4.89 15.06 4.76 15.25 4.97 ＊＊ ＊＊









検証した（表 10）。その結果、AIC（Akaike Information Criterion）、BCC（Browne-Cu-
deck Criterion）の値から、等値制約を課したモデル 1の方がデータに対する当てはまり
が良いことが示された。また、AGFI（Adjusted Goodness of Fit Index）、RMSEA（Root 
Mean Square Error of Approximation）の値から適合度が高いことも確認された。特に
RMSEAに関しては、値が小さいほど適合が良いことを示し、0.05以下であれば当ては






GFI AGFI CFI RMSEA AIC BCC
モデル 1（等値制約あり） .966 .927 .963 .040 231.15 236.7






































レジリエンス（β =.416, p<.01）、キャリアパースペクティブ（β =.352, p<.001）が情動
的コミットメントへの有意な影響力を持っていた。また継続的コミットメントには達成動
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